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Abstract 
Thermal insulation effect has been studied for an air layer enclosed by surfaces with different 
temperatures by measuring th巴temperatur巴fieldin the layer and vizualizing the flow pattern in it. The 
effects of numbers and locations of partition plates inserted to divide the layer were also tested as well as 
the influence of emissivities of the surfaces upon the insulation. The ratio of overall heat transffer 
coefficient of the enclosed air layer to that of the glass.fiber layer was approximately 0.3 to 0.6 in the case 
of inserting one partition plate in the layer， and 0.4 to 0.6 in the case of two partition plates. Especially when 
the overall heat transffer coefficients through the air layer decreased by one-third in the former case 
inserting one partition plate and even by half in the latter in comparison with values obtained without 
partitioning 




































① MAIN HEATER ⑤COPPER PLATE 
② GUARD HEATER ⑥ BAKELlTE PLATE 
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H BLACK K)であり，n二1で弘までが減少し n=2で1/5までが減
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表 3 Cell HとCellCのRα数
( BLACK I L1T=300C) 
b Cell. H Cell.C 
(mr司 Rah し10 Rac L/O 
20 1.05 x 104 46.0 ス36x105 11_5 
40 7.90 X 104 23，0 3.31 x 105 15.3 I 
60 2.71 x 1 051 5.3 9.13 x 1 Q423.0 
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L/O=43 L/O=24 L/O=17 L/D=12 


















写真一 3はCellH とCellCの対流状態を確認するために， トランスオイルを用いて流れ
の状態を写したものである。また，図3-7は写真の流れをトレースしたものである。
図3-7のRa数は空気層の場合と同じであり，空気の対流状態も類似した流れであるもの
と思われる。 (d)は仕切板を設置しない場合である。 Ra数は 3X 106であり，乱流に近い状態
である。この中に仕切板を設置すると，(a)は空気層のb=20 mm， (b)はb=40， 60 mm， 
( c )はb二 80mmに相当する。
(a)， (c) を比較すると， ( a )の CellH， (c)のCellCは明らかに層流状態であ
り，対流熱抵抗は非常に大きいものと思われれ。一方， ( a )の CellCと(C )の CellHてや
は層内にホうずグが生じ，層流から乱流への遷移域にあると思われる。(a )の CellCでは中
央部に 5個程のホうずグが発生し，その結果として，その部分の熱伝達は良くなる。また， (c) 













( 1 )熱通過率は仕切板を 1枚設置すると仕切板を設置しない場合に比較して，BLACKで
7.4程度， 2枚設置すると， 1/5程度まで減少する。また， lt百ITEの場合は%程度， 2枚
で%程度まで減少する。
( 2 )仕切板の位置による熱通過率は仕切板1枚の場合，高温壁からの距離b=20 mmで最
も低<，仕切板2枚の場合，高温壁と低温壁からの距離弘二bc=10mmで最も低い値と
なる。
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